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A MANERA DE INTRODUCCION

Stanley R. Ross*

Introduction
All too often we wait until issues are upon us in a confrontational
atmosphere before we seek to develop responsive policy. Under those
circumstances, the research and analysis on which policy should be based
not only does not exist, but there is not time available in which to develop
it.
Here we are trying to anticipate transboundary resource problems before
they are upon us-which will not be too long. Here we are trying to
develop the research and analysis on the basis of which reasonable policy
alternatives may be examined and the consequences of what we are doing
and what we plan to do will be understood and considered. A great deal
of the anticipated problems in the border region relates to its development-human development, industrial development, agricultural development, and energy resource development. In whatever form, development
puts demands on transboundary resources and impacts the ecology of the
region which will affect the success of the developmental efforts and the
quality of life of rapidly growing populations on both sides of the border.
I have had the opportunity of discussing development in the region
with the economic analysis groups at Hacienda (Treasury) and Programmaci6n y Presupuesto (Planning and Budgeting) in Mexico, and with the
Southwest Regional Development Commission in the United States. Both
groups are mandated to find the paths and the means for furthering development in this borderlands region. And the need is pressing when one
recognizes that the northern border region of Mexico is one of the most
rapidly growing sections of Mexico while the southwestern border region
of the United States, one of the poorest regions in our nation, also evidences population growth in part from natural increments and in part a
reflection of the increasing attractiveness of the Sunbelt.
Such economic planning is a response to pressures and needs. However,
there are three striking omissions which I have found both in Mexico and
in the United States. First, there is remarkably little consideration given
to the development occurring or projected on the other side of the political
dividing line. The planners on each side proceed as if they are operating
within a self-contained system. Politically that may be so, but ecologically
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and resource-wise, we are dealing with a transboundary zone. What is
done on either side will impact both sides in terms of ecological consequences and in terms of the demands placed on available resources. Proper
planning must include not only an an awareness of what is happening
mas all del rio (beyond the boundary) but also the weighing in of those
elements. Ideally, we look to the day when there would be binational
planning for the region's development and resource utilization in the
interest of both a better life for the resident population and the avoidance
of conflict and confrontation in regard to the access to and use of limited
resources.
Second, I have noted very little attention being paid to elements limiting
development. Some of those limitations could jeopardize the best of
development plans, particularly if development on both sides of the border
is not coordinated or, at the very least, included in the calculations. In a
few instances-for example, the excessive demands on the aquifer in the
El Paso-Judrez region--excessive in terms of the rate of natural replacement-the problem is already upon us. That suggests the third and final
notable omission-the question of prioritization of use of resources which
are not unlimited and which could prove to be a limiting factor for future
development. Whether within our complex legal and political structure
we can establish priorities for access to and use of shared resources
remains to be determined, but we need to consider the possibility if we
are to avoid untoward consequences from the two nations' development
efforts including complicating the possibility of improved relations between them.

INTRODUCCION

Muy a menudo aguardamos hasta que los asuntos estn encima de nosotros, en una atm6sfera de
controversia, antes de intentar el desarrollo de una polftica responsiva. Bajo estas circunstancias, la
investigaci6n y el anilisis en los cuales se basarfa la politica, no s6lo no existe, sino que no hay
tiempo disponible en el cual desarrollarla.,
Aquf estamos tratando de prever los problemas de recursos transfronterizos antes de que se nos
vengan encima lo cual no dilatarA mucho. Aquf estamos tratando de desarrollar la investigaci6n y
el anilisis sobre la base de cutles alternativas razonables de polftica pueden examinarse y puedan
ser entendidas y consideradas las consecuencias de lo que estamos haciendo y de lo que planeamos
hacer. Un buen mimero de los problemas previsibles en la regi6n fronteriza se refieren a su desarrollo-desarrollo humano, desarrollo industrial, desarrollo agricola y desarrollo de recursos energdticos. De cualquier forma, el desarrollo impone demandas en recursos transfronterizos y produce
impacto en la ecologfa de la regi6n, que afectari el exito de los esfuerzos desarrollistas y la calidad
de ]a vida de las poblaciones que crecen rdpidamente, en ambos lados de la frontera.
He tenido oportunidad de discutir el desarrollo en la regi6n con los grupos de an~lisis econ6mico
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de la Secretarfa de Hacienda y de Programaci6n y Presupuesto en Mdxico, y con la Comisi6n
Regional de Desarrollo del Suroeste, en los Estados Unidos. Ambos grupos tienen el mandato de
hallar las vfas y los medios para promover el desarrollo en estas regiones fronterizas. Y la necesidad
resulta apremiante cuando uno reconoce que la regi6n fronteriza norte de Mxico es uno de los
sectores de mds ripido crecimiento de este pafs, en tanto que la regi6n fronteriza del suroeste de
los Estados Unidos, que es una de las zonas de mayor pobreza de nuestra naci6n, tambidn evidencia
un crecimiento poblacional en parte debido al incremento natural y en parte a un reflejo del creciente
atractivo de la franja soleada.
Esa planeaci6n econ6mica constituye una respuesta a la presi6n y a las necesidades. Sin embargo
existen tres omisiones sorprendentes, que he encontrado tanto en Mexico como en los Estados
Unidos. Primero, se ha dado notablemente escasa consideraci6n al desarrollo que ocurre o que se
proyecta al otro lado de la divisoria politica, los planificadores de cada lado proceden como si
operaran dentro de un sistema cerrado. Eso puede ser politicamente justificado, pero desde el punto
de vista de la ecologia y de los recursos, estamos tratando con una zona transfronteriza. Lo que se
hace en cualquiera de las dos bandas producird un impacto en los dos lados en tdrminos de consecuencias ecol6gicas y en tdrminos de la demanda impuesta sobre los recursos disponibles. Una
planeaci6n apropiada deberfa incluir no solo una percepci6n lo que estA ocurriendo mds alli del
rio, de la frontera, pero tambidn la ponderaci6n de esos elementos. Idealmente, divisamos hacia el
dfa cuando haya planeaci6n binacional para el desarrollo de la regi6n y utilizaci6n de los recursos
en interns de una vida mejor para la poblaci6n residente y la prevenci6n de conflictos y confrontaciones
en relaci6n al acceso y al uso de recursos limitados.
En segundo lugar, he notado que se concede muy poca atenci6n a los elementos que limitan el
desarrollo. Algunos de estos limitaciones pueden producir un riesgo en los mejores planes de
desarrollo, particularmente si el desarrollo en ambos lados de la frontera no se coordina, o si por
lo menos, no se incluye en los cllculos. En algunos casos por ejemplo, las demandas excesivas en
el manto acuffero en la regi6n de el Paso-Jiurez (excesiva en tdrminos del ritmo de reabastecimiento
natural) el problema ya est, sobre nosotros. Ello sugiere la tercera y final omisi6n notable, la cuesti6n
de la prioridad, en el uso de recursos que no son ilimitados, y que podrfan probar ser un factor
limitante para el desarrollo futuro. Si dentro de nuestra compleja estructura polftica y legal podemos
establecer prioridades para el acceso y el uso de recursos compartidos, ello estA por verse, pero
necesitamos considerar la posibilidad si nos proponemos evitar consecuencias desagradables de los
esfuerzos de desarrollo de las dos naciones, incluyendo el dafio a la posibilidad de mejores relaciones
entre ellos.

